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A 68-year-old male presented with painless left scrotal enlargement of one year duration. Ultrasound,
computed tomography (CT) and magnetic resonance imaging showed a multilocular cystic mass, 10×7.5×
8.5 cm in size, in the left scrotum. The intracystic fluid was partially hemorrhagic. A solid part of the
tumor, seen at the base of the scrotum, was partially calcified and was enhanced by contrast medium. The
left testis could not be identified by imaging studies. Although CT imaging showed a simple cyst in the right
kidney, no other lesions in the kidneys, adrenal glands, pancreas or the central nervous system were detected.
Serum tumor marker values for testicular cancer were within the normal range. Under the pre-operative
diagnosis of a left testicular tumor, left high orchiectomy was performed. Grossly the specimen consisted of
a multilocular cystic tumor, 12.5×8.5×8.5 cm in size, with a 2.7 cm tan-colored solid component within the
wall of the cyst. The left testis was atrophic, 1.3 cm in size, and demonstated no continuity with the solid
part of the tumor. Histologically, the solid component of the tumor showed tubular and papillary growth of
cuboidal and columnar tumor cells with clear cytoplasm. Histopathological diagnosis of papillary
cystadenoma of the epididymis (PCE) was made. Von Hippel-Lidau disease was ruled out by subsequent
genetic analysis. After follow up for 18 months, there was no sign of recurrence. To our knowledge, this is
the 33rd and the largest case of PCE reported in Japan.
(Hinyokika Kiyo 58 : 39-43, 2012)
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緒 言
精巣上体乳頭状嚢胞腺腫 (PCE) は精巣上体腫瘍の 5
％を占める比較的稀な腫瘍である．今回われわれは精









初診時現症 : 身長 154 cm，体重 70 kg，左陰嚢は手拳
大に硬く腫大し，圧痛は認めなかった．
検査成績 : 検尿，尿沈渣，血液一般，生化学検査に
異常を認めず．精巣腫瘍マーカーも β-HCG 0.1 ng/ml
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Fig. 1. Computed tomography (a) demonstrates a multilocular cystic mass with calcification. The solid part of the
tumor was enhanced by contrast medium. T1 (b) and T2 (c) -weighted magnetic resonance imaging
demonstrates a multilocular cystic and solid tumor in the left scrotum. Both figures show high signal intensity
of the cystic content fluid, suggesting intracystic hemorrhage.
泌58,01,9-2
Fig. 2. Gross appearance of the tumor. Arrow
head shows the solid component. The left
testis is not shown.
精巣腫瘍を否定できる所見を認めなかったため，左高
位精巣摘除術を施行した．
摘出標本 : 肉眼的には腫瘍は 12.5×8.5×8.5 cm
大の多房性嚢胞状であり，嚢胞壁の一部に 2.7 cm 大
の黄褐色調の充実性部分を認めた (Fig. 2）．嚢胞内溶











Fig. 3. Histopathological appearance of the solid
part of the tumor (hematoxylin-eosin,
magnification : ×200). Tubular and papil-




AE3），Cytokeratin (CK) 7，CK CAM 5.2，epithelial
membrane antigen および vimentin に陽性を示し，
CD10，CK20 には陰性を示した．以上より精巣上体
乳頭状嚢胞腺腫と診断した．

















Table 1. Papillary cystadenoma of the epididymis reported in Japan
No. 報告年 報告者 年齢 患側 主訴 術前診断 大きさ (cm) 治療
VHLD
合併有無
1 1976 津田ら 30 両側 不妊，陰嚢内腫瘤 精巣上体結核 右 2×1×1，左 2×2×1 腫瘤切除 不明
2 1976 津田ら 44 両側 陰嚢内腫瘤 乳頭状嚢胞腺腫疑い 右 3×2×1.5，左不明 腫瘤切除 合併疑い
3 1976 津田ら 39 両側 陰嚢内腫瘤 乳頭状嚢胞腺腫疑い 右 2×2×1.5，左 2×2×1 腫瘤切除 不明





5 1982 中野ら 34 左 不妊 精巣上体結核疑い 1.8×1.2×1 精巣摘除 なし
6 1983 笹川ら 24 両側 不妊 精巣上体結核疑い 右 2.5×2.0×1.5，左 2.4×2.0×1.4 腫瘤切除 合併疑い
7 1984 西東ら 63 右 陰嚢内腫瘤 精索腫瘍 不明 精巣上体摘除 不明
8 1984 西東ら 58 右 陰嚢内腫瘤 精巣上体腫瘍 不明 精巣上体摘除 不明
9 1984 山羽ら 39 右 陰嚢内腫瘤 精巣頭部腫瘍疑い 3×3×2 精巣摘除術 なし
10 1985 真田ら 30 両側 陰嚢内腫瘤 右陰嚢水腫，左精液瘤 不明 腫瘤切除 あり
11 1985 高島ら 27 両側 鼠径部不快感 精巣上体腫瘍 左 1.5×1.1×2，右 1.6×2.0×2.7 腫瘤切除 あり
12 1985 福田ら 24 右 陰嚢内腫瘤 精巣上体腫瘍 2×1.6×1 精巣上体摘除 不明
13 1987 三宅ら 52 右 陰嚢内腫瘤 精巣上体腫瘍 1.0×0.8×0.8 精巣上体摘除 なし
14 1989 川上ら 7 右 陰嚢内腫瘤 精巣上体腫瘤 4×2.3×2 高位精巣摘除 なし
15 1989 土井ら 35 両側 陰嚢内腫瘤 精巣上体腫瘤 不明 精巣上体摘除 あり
16 1990 岩崎ら 77 右 陰嚢内腫瘤 精巣上体腫瘤 2×2 精巣摘除 不明
17 1992 上田ら 37 左 陰嚢内腫瘤 精巣上体腫瘍 1.5×1.5×1.0 腫瘤切除 なし
18 1994 垣本ら 72 左 陰嚢内腫瘤 精巣上体腫瘍 ウズラ卵大 腫瘤切除 なし
19 1995 佃ら 35 左 不妊・陰嚢内腫瘤 精巣上体腫瘍 大豆大 腫瘤切除 不明
20 1996 増田ら 51 右 陰嚢内腫瘤 精巣上体腫瘍 約 1 腫瘤切除 なし
21 1998 荒木ら 48 右 陰嚢内腫瘤 慢性精巣上体炎 4 精巣上体摘除 なし
22 2000 松ヶ瀬ら 67 左 陰嚢内腫瘤，圧痛 精巣上体腫瘍 1.4×1.6 腫瘤切除 なし
23 2000 薬師寺ら 26 右 陰嚢内腫瘤 精巣腫瘍疑い 6×2.5（精巣含めた大
きさ)
高位精巣摘除 不明
24 2000 井上ら 26 右 陰嚢内腫瘤 精巣腫瘍疑い 1.2×1.2 高位精巣摘除 なし
25 2001 稲元ら 26 両側 陰嚢内腫瘤 精巣上体腫瘍 右 1×3×1，左 1×2×1 腫瘤切除 あり
26 2004 安田ら 25 左 陰嚢内腫瘤 精巣上体腫瘍 1.5×1.3×1.3 腫瘤切除 なし
27 2003 西井ら 49 左 陰嚢内腫瘤 精巣上体腫瘤 小指頭大 腫瘤切除 なし
28 2007 清家ら 74 左 陰嚢内腫瘤 精巣上体腫瘍 2.2×1.7×1.6 左高位精巣摘除 なし
29 2008 土谷ら 62 左 陰嚢内腫瘤 精巣上体腫瘍 2×1.6 左高位精巣摘除 不明
30 2009 石井ら 58 右 陰嚢内腫瘤 精巣上体腫瘍 2 精巣上体摘除 不明
31 2010 藤井ら 57 右 陰嚢内腫瘤 精巣上体腫瘍 約 2 腫瘍切除 なし
32 2010 前田ら 45 左 陰嚢内腫瘤 精巣上体腫瘍 約1.5 精巣上体摘除 不明






本邦の33例を検討すると (Table 1），年齢は 7歳か
ら77歳（中央値48歳）であり，両側性 9 例，右側13
例，左側11例であった．大きさは記載のあった例では
1から 12.5 cm（中央値 2 cm) で自験例が最大であっ
た．Odrzywolfski らの集計でも大きさは0.5から 8 cm
加納，ほか : 精巣上体・乳頭状嚢胞腺腫 41


























































に，VHLD 合併例でも片側性の PCE が初発症状で
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